


















A Survey of the Rate of Female Board Members at Japan Society of Physical 
Education, Health and Sport Sciences and the Rate  of Female Teachers at 
Faculties of Sport Science
キーワード：男女共同参画社会、女性役員、IWG




This study examined about the rate of female board members at Japanese Society of 
Physical Education, Sport and Heath Sciences, and the rate of female teachers at Faculties 
of Sport Sciences.
Japan recently started the rule for gender equality society, and the number of female 
executive increased a little and little.  In Japan Society of Physical Education, Health and 
Sport Sciences, the election regulation was changed to increase diversity. As a result, female 
board member was 40% of all (10/25) at 2015-2016. It was a big change because there was 
only one female board member at 2011-2012.  
IWG (International Working Group on Women and Sport) reported that we needed 
the development of child-care, safe, career support for elite female athletes, and female 
leadership more.  
Japanese Government decided to increase female board members in many areas. But 
there were some psychological barrier in girls and female students’ thoughts. For future 
change, we need to educate and make variable female life models.   
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男 女 男 女 男 女
H23 73.1 26.9 81.2 18.8
H24 77.8 22.2 72.2 27.8
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Program IWG,6th World Conference on Women 
and Sport, June 12‒15, 2014. Helsinki, Finland.
八名恭子、森田政裕（2011）女子生徒・学生のキャリ
80
ア教育の可能性　―カリキュラム構成の課題と方
向性―、岐阜大学カリキュラム開発研究、18‒2：
50‒58.
（注1）このデータは当該大学の教員から得た情報で
ある。内部資料のため、大学名、実数を公表せず、
男女の比率のみの公表を許可された。
（注2）筆者は日本体育学会の理事であり、特別委員
会の調査でこれらの大学が会議を開いていることを
知った。
付記
本報告は東京女子体育大学平成26年度特定個
人研究費によって実施した。
本報告は平成26年度に研究論文として提出した
が、「報告として掲載可」という判定を受けたため、
捲土重来を期して今年度再投稿した。結果は再度
力及ばず「報告」と判定された。不十分な内容を2
年にわたり査読して頂いた査読者にお礼を申し上げ
る。
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